












star 系ラットに 0.2%TI 含有飼料を投与すること
によってラットの血中中性脂肪値が低下すること




本研究ではラットとして SD 系を用いて，TI の
脂質代謝に及ぼす影響を投与量依存性の面から検
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It is well known that trypsin inhibitors （TIs） alter exocrine pancreatic function. We found that dietary TIs 
decreased serum triglyceride levels in Wistar rats in a previous investigation. In this study， we tried to con-
firm the effect of TIs on lipid metabolism of Sprague-Dawley （SD） rats with Japanese quail ovomucoid 
（OM） as a TI. Five-week-old male SD rats were fed a 20% casein control diet or OM diets containing 0.1% 
OM， 0.2% OM or 0.4% OM for 4 weeks. Rats had no change in food intake and growth rate between the 
control and OM fed groups. An OM fed group （0.4% OM） had lower serum triglyceride levels and no 
change in serum cholesterol levels. OM led to increased pancreatic protein content and trypsin and chymo-
trypsin activities in a dose dependent manner， but no difference in amylase activity. Liver fatty acid synthe-
tase activity signiﬁcantly decreased in OM fed groups. Therefore， we suggested that dietary OM caused in-









り Lineweaver と Murray の TCA- アセトン法6）に
より調製した．
2．動物実験
Table 1.  Composition of experimental diets （g/100g diet）
Ingredient Control 0.1%OM 0.2%OM 0.4%OM
Casein 20 19.9 19.8 19.6
OM 0 0.1 0.2 0.4
Corn starch 60 60 60 60
Olive oil 10 10 10 10
Vitamin mixture  1 1 1 1
Mineral mixture  5 5 5 5
Cellulose powder 4 4 4 4


































質を 0.1N NaOH で溶解したものをサンプル溶液


















光度上昇から測定した．両酵素の 1Unit は 37℃，
1 分間での酵素反応で 410nm での吸光度を 1.0 上
昇させる活性と定義した．
α-Amylase 活性は Bernfeld らの方法9）により測






を酵素液とし，全量 1ml 中に 0.5M リン酸 Buffer
（pH7.0），1mM 2- メルカプトエタノール，0.1mM 
NADPH，0.033mM acetyl-CoA，0.1mM malonyl-
CoA および酵素液が含まれるように反応液を調
整し，30℃で反応させて 340nm における NADPH
の吸光度の減少を測定した．分子吸光係数 6.22×
103 から NADPH の減少量を求め，本酵素の 1unit













期間の体重増加量と飼料摂食量を Table 2 に示す．













Table 2.   Body weight and food intake of rats fed experimen-
tal diets
Control 0.1%OM 0.2%OM 0.4%OM
Initial body weight (g) 115±2 111±2 111±2 112±1
Final body weight (g) 238±12 207±5 230±14 238±8
Body weight gain (g) 123±10 96±4 118±14 126±8
Food intake (g) 337±23 280±9 333±26 336±16
Values are means±SEM of 6 rats per group
2．肝臓及び血清の脂質量
肝臓脂質含量を Table 3 に，血中脂質濃度を












Table 3.  Liver lipids of rats fed experimental diets
Control 0.1%OM 0.2%OM 0.4%OM
Total Lipid  (mg/g Liver) 50±2 41±3 47±3 54±4
Triglyceride (mg/g Liver) 8.5±1.1 8.4±1.9 7.6±2.0 7.3±1.7
Cholesterol (mg/g Liver) 2.5±0.1 2.4±0.2 2.6±0.1 2.8±0.2
Phospholipid (mg/g Liver) 13±0.5 13.±0.4 12±0.4 12±0.3
Values are means±SEM of 6 rats per group. 
Table 4.   Serum lipids concentration of rats fed experimental 
diets
Control 0.1%OM 0.2%OM 0.4%OM
Triglyceride (mg/dl) 101±21 64±7 71±7 58±5
Total Cholesterol (mg/dl) 81±4 79±5 83±10 80±4
HDL-Cholesterol (mg/dl) 38±4. 44±5 38±3 41±4
NEFA (mEq/l) 79±9 78±9 69±4 82±8






により増加する傾向を示した．これは TI の Tro-
phic 効果によるものであり，前回の実験で TI 摂
取によりラットの膵臓に起こった現象と一致して
いる．一般的に TI による膵臓の Trophic 効果は
コレシストキニン（CCK）の分泌増加によると考
Table 5.   Liver， pancreas and mucosa scraping weights and 
protein content of rats fed experimental diets
Control 0.1%OM 0.2%OM 0.4%OM
Liver weight
(g/100g BW)
3.39±0.21 3.23±0.13 3.47±0.18 3.32±0.11
Pancreas weight
(g/100g BW)
0.32±0.03 0.33±0.03 0.31±0.03 0.39±0.01
Mucosa scraping weight
(g/100g BW)




166±5 170±4 158±4 176±4
Pancreas 
(mg/g Pancreas)
140±5 146±8 175±16 149±7
Mucosa scraping 
(mg/g dry mucosa,)
601±11 666±46 597±27 669±57
Values are means±SEM of 5～6 rats per group.
（田中，大西，竹田，田代）
－110－















性を Table 6 に示す．Trypsin と Chymotrypsin 活性
は OM 投与量依存的に上昇した．α-Amylase 活性
に関しては前回の実験で TI 摂取により活性が上
昇したのに対し，各群で差が見られなかった．







Table 6.   Pancreatic enzyme activities of rats fed experimen-
tal diets
Control 0.1%OM 0.2%OM 0.4%OM
Trypsin （U） 33.4±5.6 35.6±5.4 45.2±5.7 52.9±2.6
（U/g pancreas） 44.3±5.9 50.3±4.0 64.0±7.7 57.3±2.3
Chymotrypsin（U）12.7±1.3a 16.0±2.3a 20.8±2.7a 28.0±2.0b
（U/g pancreas）17.3±1.7a 22.5±1.6ab 29.5±3.6b 30.2±1.1b
α-Amylase （kU） 31.0±2.2 29.1±4.9 31.4±4.6 34.1±2.7
（kU/g pancreas） 42.3±3.5 41.0±5.6 44.2±6.2 36.8±2.0
Values are means±SEM of 6 rats per group. Values with different superscript 








て，この結果は TI 摂取による Trophic 効果が脂
質代謝に影響を及ぼすという我々の仮説を支持す
るものと考えられる．
Table 7.   Fatty acid synthetase activities of rats fed experi-
mental diets
Control 0.1%OM 0.2%OM 0.4%OM
Fatty acid syn-
theses （U）
5.89±0.60a 4.03±0.40b 3.96±0.42b 3.55±0.17b
（U/g Liver）0.73±0.02a 0.60±0.03b 0.49±0.01c 0.45±0.01c
Values are means±SEM of 5～6 rats per group. Values with different super-
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